Beitrage. zur Kenntnis del' cavernicolen
A ntroleucosomiden (Di plopoda, Ascos permophora)
Von IOKELTAllACARU1)
Mit Tafel 1 (1)-13 (13)

lIerrn Prof. Dr. C. J\loTA~zurn 75. Geburlstag in Verehrung
und Dankbarkeit gewidrnet

Die aus del' osLlichen II alfle del' Balkanhalbinsel und den SUdkarpaten bekannten cchten, hohlenbewohnenden
Ascospermophoren gehoren ausschlieBlich del' Familie Antroleucosomidae an. So ist aus Hohlen im Westen del' SUdkarpaten (Humanien) die Gattung Antrolellcosoma mit 2 Arten, A. (A.) banaticllm Verh. 1899 und A. (11 eteroantroleucosoma) spelaea Ceuca 1964, bekannt und aus Bohlen Ostserbiens
und Bulgariens die Gattung Blllgarosoma mit den Arten B. bnreschi
Verh. 1926, B.crucis Strass. 1960 und B.rhodopinnm Strass. 1966.
Ebenfalls aus Bulgarien ist noch cine hohlenbewohnende
ProdicnsArt, Prodicns (Balkandicns) albns Strass. 1960, bekannt.
AnlaBlich del' gemeinsam mit meinem Kollegen und Freund Dan
Dancau in den Slidkarpaten und 13anatergebirge vorgenommenen biospelaologischen Forschungen, wlU'den 2 neue hohlenbewohnende Antroleucosomiden entdeckt, und zwar cine Art, die einer nell en Gattung
angehort, Dacosoma motasi n. g., n. sp., sowie cine neue Art del' Gattung Blllgarosoma. Ein reiches J\laterial von diesel' neuen BlilgarosomaArt wurde mil' nachtraglich von meinen Kollegen A. lind ;;t. Negrea
ZIlI'VerfUgung gestellt.
Gelegentlich einer internationalen
spelaologischen, im Hhodopegebirge von del' bulgarischen touristischen Gesellschaft organisierten
Expedition, welche von den Prof. P. Tranteev alls Sofia und D. Haitchefr. aus Tchepelare geleitet wllI'de, haben Prof. 1'1'. Orghidan und
meine Kollegin Frau Anca Burghele-Balacescu
Ascospermophoren1) Institutul

de Speologie, Str. Gutenberg Nr. 3, Bucuresti, Romania.
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Herrn Karl Slrasser (Triesl)
ausspreehen.

Familie

ANT ROLEUCOSOM

1 DAE Verh. 1909

1m Jahre 1899 besehrieb K. \V. VerhoelT einen neuen Diplopoden aus
einer Hollie del' Siidkarpalen,
fUr den er die Gatlung Antroleucosoma und
die Sippe Antroleucosomini innerhalb del' Unlerfamilie
CraspedosominaeFamilie Chordeumidae festlegle. Del' gleiche Aulor gruppierle im Jahre 1900
die bis dahin bekannten Ascospermophoren
in 3 Familien, Chordeumidae,
Craspedosomidae und Trachysomidae, und legte fUr die Gatlungen A ntroleueosoma Verh. 1899 und Prodicus Atlems 1899 die Unterfamilie Antroleucosominae innerhalb del' Familie Craspedosomidae fest. 1m Jahre 1909
gibt VerhoelT ein neues System del' Diplopoda Ascospermophora, in dem er
H Familien unterscheidet,
darunter auch die Familie Antroleucosomidae.
1914 stellte VerhoelT in die Familie Antroleucosomidae, abel' in einer gesonderten Unterfamilie Anthogoninae, aueh die Gatlungen Anthogona Ribaut 1913 und Cranogona Ribaut 1913, die H. Ribaut zusammen mil 2 anderen Gattungen (Scutogona und Origmatogona) in die Familie A nthogonidae
Ribaut 1913 einbezogen hatle. Spiiter fUgle VerhoefT (1926 b) den beiden
Gattungen
del' Unterfamilie Antroleucosominae, Antroleucosoma und Prodicus die Gattung Bulgarosoma Verh. 1926 hinzu, die fUr eine neue Arl aus
einer Hohle del' westlichen
Balkangebirge
aufgestellt
wurde. Derselben
Unterfamilie gliederl VerhoelT auch die Gatlung Acherosoma Verh. 1929 an,
welche er fiir die von R. Latzel (1884) unler dem Namen Craspedosoma
(Scotherpes) troglodytes aus del' Hohle Posloina beschriebene Art aufslellte.
1m Jahre 1930 leilt VerhoelT die Familie Antroleucosomidae in 3 Unterfamilien ein: '1. Antroleucosominae mi t den Gatlungen Antroleucosoma, Prodicus und Bulgarosoma; 2. Anthogoninae mil den Gatlungen Anthogona und
Cranogona; 3. Acherosominae mit del' Gattung Acherosoma. In dem Band
Diplopoda in Bronns Klassen und Ordnungen des Tierreichs jedoch verolTentlicht VerhoelT ein neues System del' Ascospermophora, in dem er die
Familien in Superfamilien und Cohorten gruppierl. In diesel' neuen Klassifikation werden die Gattungen Anthogona und Cranogona in eine gesonderle
Familie, Anthogonidae, gruppiert, die zusammen mit del' Familie Antroleucosomidae die Superfamilie Iiaplomera bilden.
Spa leI' wurden sodann noch weitere, zahlreiche Arlen und Unterarten del'
Gatlungen Prodicus und Acherosoma beschrieben. Desgleichen wurden (VerhoelT 1940 a und b) innerhalb del' Gattung Prodicus die Untergattungen
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Paraprodicus Verh. 1940 fiir die Art P. pcnicillatus Attems 1902 und lIe llasdicus Verh. 19f,0 fUr die Art P. pcntcliconus Verh. 1925 festgelegt; die Gattung Acherosoma wurde in 2 Untergattungen,
Achcrosoma s. str. und 1Ilacrotclosoma Strasser 1935, geteilt.
In einer posthum erschienenen Arheil (1959) iiher die Myriopoden aus den
Bohlen der Balkanhalhinsellegt
C. Attems ein neues System der Ascospermophoren fest, in dem er cine Reihe von .i\nderungen an dem von VerhoefT
eingefUhrlen System vornimmt. In hezug auf die Antroleucosomidae mochten
wir hervorheben,
daB Attems die Galtung Achcrosoma aus der Familie
Antrolcucosomidac in die Familie Anthogonidae iihertragt und im Hahmen
der Superfamilie J! aplomera nehen die beiden erwiihnten Familien auch die
Familie II cterolatzelidac einfiihrL
1960 heschreiht
K. Strasser cine neue Gattung aus der Familie Antrolcucosomidac, und zwar Bulgardicus fiir eine neue Art aus einer Hohle des
Balkangebirges
sowie eine neue troglohionte Art der Gattung Bulgarosoma
aus dem ostliehen Serhien. Gleiehzcitig trennt Strasser die Untergattung
Paraprodicus Verh. von der Gattung Prodicus Attems als eine separate
Gattung und unterseheidet innerhalb der Gatlung Prodicus 2 weitere Untergatlungen, Osmandiclls fiir die Arten P. bilselii Verh.1940 und P. halophilus
Verh. 1940 und Balkandicus fiir cine neue Art aus einer Hohle des Balkangehirges.
196f, besehreibt T. Ceuea eine neue Antroleucosoma-Art
aus einer Hohle
der Siidkarpaten
und stem fiir diese die neue Untergattung
JIetcroantroleucosoma auf. Derselbe Autor hesehreiht (1964 b) in einer Arheit iiher die
Hohlendiplopoden
Jugoslawiens (Sammlung Biospeologiea) cine neue Unterart von Blilgarosoma crucis Strass. 1960, die ehenso aus einer Hohle Ostserhiens stammt.
In einer vor kurzem erschienenen umfangreiehen
Arbeit iiber die Diplopoden Bulgariens hesehreibt Strasser (1966) aueh eine neue BulgarosomaArt aus einer Holtle in Zentral-Rhodopegebirge,
B. rhodopinum.
Aus obigen Ausfiihrungen
geht hervor, daB bei Anerkennung
einer
gesonderten
Familie Anthogonidae Hibaut 1913, die nieht nur die Gattungen Anthogona und Cranogona, sondern alleh die Gattllng Acherosoma umfaBt, die Familie Antroleucosomidae Verh. 1909 mit folgenden
Gattllngen
verbleibt:
Antrolellcosoma Verh. 1899 (mit den Untergattungen Antrolellcosoma s. str. und Ii eteroantrolellcosoma Ceuca 196!.),
Prodiclls Attems 1899 (mit den Untergattllngen
Prodiclls s.str., Iiellasdicus Verh. 1940, Osmandicus Strass. 1960 und Balkandiclls Strass.
1960), Bulgarosoma Verh. 1926, Paraprodicus Verh. 1940 und Blll-

gardiclls Strass.
In Anbetracht
durch folgende
30 Segmente,
3 Makroehaetcn.
tum. Beinpaare
Borstenkamm.
die Hiiften des

1960.
dieser Gattungen
kann die Familie Antroleucosomidae
morphologisehe
Merkmale gekennzeiehnet
werden:
Hllmpfringe
mit Seitenwiilsten
und auf jeder Seite
Antennen
schlank.
Gnathochilarium
mit Promenohne Tarsalpapillen;
1. und 2. Beinpaar mit tarsalem
Keine selbstandigen
Penes; Vasa deferentia
miinden in
2. Beinpaars.
3.-7. Beinpaar des b' meistens vcrdickt
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und mit Modifizierllngen
(Allsnahme
nur Antrolellcosorna
banaticurn).
und 9. Beinpaar
des d mit Coxalsacken,
9. Beinpaar mitt odeI' 2
Coxitfortsatzen.
Keine Nebengonopoden.
Vordere
Gonopoden,
ohne
Cheiritbildung,
mit slark verwachsenem
und teilweise einheillichem
Syncoxit,
welcher
keinen
Grannenapparat
besitzt.
Hinteres
Gonopodensegment
bildet meislens ein Podosternit
mitt
unpaaren
medianen odeI' 2 paramedianen
Fortsatzen
(Ausnahme
nur Biligardiclls).
Die Telopodite
del' hinteren Gonopoden
sind mehr- his weniggliedrige,
gerade, distal gerichtete
Stummel odeI' ungegliederle
Reste odeI' ganzlich fehlend.

8.

Durch die morphologischen
Merkmale ihrer Vertreter
stehen sich die
Familien
A ntrolellcosornidae und A nthogonidae sehr nahe, so daB uns
ihre Gruppierung
in eine gesonderte
Superfamilie,
11 aplornera Verh.,
als gereehtfertigt
erscheint.
J edoeh sind wir del' l\Ieinllng, daB die Einhezielmng
del' Familie JI eterolatzelidae in diese Superfamilie
nieht angehracht
ist. Dies in Anbelracht
dessen, daB die Vertreler
diesel' Familie an dem 3.-7. Beinpaar
Tarsalpapillen
aufweisen.

Uestillllllllng'sschliisse!

fijI' die Gllttllngell

del' Flllllilie Antl'O!eueosolllil!ae

Auf del' Grundlage des von VerhoefT (1932) festgelegten Bestimmungsschh'issels WI' die Gattungen
del' Unterfamilie
Antroleucosominae beziehungsweise Bulgarosoma, Antroleucosoma und Prodicus und insbesondere
gesttitzt auf den von K. Slrasser (1960) festgelegten Bestimmungsschh'issel,
in dem die Gattungen
Paraprodicus, Bulgal'osoma, Bulgardicus lind Prodicus beriicksichtigt
wurden, geben wir in del' Folge einen neuen Bestimmungsschh'issel fUr aIle bisher bekannten Gattungen del' FamiIieAntroleucosomidae, die neue, hier beschriebene Gattung Dacosoma mit inbegrifTen.
1 (2) Vordere Gonopoden giinzlich ohne Telopodile, nul' mit einem syngonopodialen Allfsatz, doppelt so breit wie hoch, welchel' vorn in del'
IvIediane 2 lange und schlanke, nach auBen gebogene Fortsiitze triigt.
Hintere Gonopoden ohne mediane Sternitforlsatze,
nur mit einheitlichen gedrungenen,
in del' Mediane zusammenstoBenden
Coxiten,
welche am auBeren Endrand Telopodi trudimen te tragen
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . .. Bulgardicus Strass. 1960
2 (1) Syngonopodil del' vorderen Gonopoden mit mehr odeI' weniger deutlichen Seitenteilen
(Telopoditen) und mindestens ebenso hoch wie
breit. Hinlere Gonopoden mil einem medianen unpaarigen Slernitfortsalz odeI' 2 paramedianen
Forlsiitzen, getrennt von den iiuBeren
gonopodialen Forlsatzen, welche meistens Telopoditrudimenle
tragen
3
3 (It) Vordere Gonopoden mit einem groBen, medianen, unpaaren Aufsatz,
welcher vorn in ein Triangulum erweilert ist. Podosternit
des hinteren Gonopodensegmenls
in del' lIIediane mit 2 weil voneinanderstehenden Forlsiitzen
Bulgarosoma Verh. 1926
I•. (3.) Vordere
Oonopoden ohne medianen unpaaren Aufsatz, in ein Triangulum erweitert. Podoslernit
des hinteren Oonopodensegments
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miL einem median en unpaaren ForLsaLz odeI' 2 nahe beieinanderliegenden Fortsiitzen
,......
5
An den vorderen Gonopoden sind die Telopodite weiLgehend selbsHindig geblieben und von dem zenLralen syneoxalen
AbsehniLt
durch tiere Bueht getrennt
Paraprodicus Verh. 1%0
An den vorderen Gonopoden sind die TelopodiLe mit dem zentralen
syncoxalen Absclrnitt mehr odeI' weniger verwaclrsen .. . . . . . ..
7
Podosternit
des hinteren Gonopodensegments
mit 2 paramedianen,
sellen teilweise miteinander verwachsenen FortsiiLzen. Korper meistens pigmenLiert und stets mit zahlreiehen Oeellen
,
,.
...............,
,
, .. , . , ., Prodicus A ttems '1899
PodosLerniL des lrinLeren Gonopodensegments
mit einem unpaaren
~Iedianfortsatz.
Pigmentlos und blind
, .. .'
, .. ,
9
Vordere Gonopoden miL pseudoOagelloiden Fortsiitzen; die vorderen
blattarLigen Gonoeoxite sind bis Z1l ihrer Basis untereinander
getrennt. Hinteres GonopodensegmenL
mit einein breiten SternitfortsaLz, mit dem die CoxitforLsiiLze verschmolzen sind; Telopodite del'
hinLeren Gonopoden als winzige RudimenLe seitlich auf einem Femoroid sitzend
Antroleucosoma Verh. 1899
Vordere Oonopoden ohne pseudoOagelloide Fortsiitze; die vorderen
blaLtartigen GonocoxiLe sind im basalen Teil zu einem gemeinsamen
schmalen Stamm verselrmolzen.
HinLeres GonopodensegmenL
mit
einem sehmalen median en SternitfortsaLz getrennt von den hiiutigen
CoxiLforLsiitzen; Telopodite
del' hinteren Gonopoden sind mehrgliedrige, gerade, distal gericlrtete SLummel
J)acosoma n. g.

Dacosoma n. g.
Diagnose:
30 Segmente.
PigmenLlos und blind. AnLennen lang und dUnn, 5. AnLennenglied
mehr als 5mal liinger als seine Maximalbreite.
ProzoniLe
mit feiner l\'eLzsLl'IIkLlIl', glatLe MeLazonite mil, schwach enLwickelLen

+

SeiLenwUIsLen. 3
3 l'IlakrochaeLen.
Beine olme Tarsalpapillen.
1. und 2. Beinpaar miL BorsLenkiimmen
am Tarsus.
Beinpaare
3-7 beim d YerdickL und mit Veranderungen.
S. und 9. Beinpaar mit Coxalsacken.
9. Beinpaar miL je einem CoxalforLsatz.
Die vorderen Gonopoden
bilden ein SyngonopodiL
miL bis Zlll' HalfLe
ihrer Lange an das SyncoxiL verwachsenen
TelopodiLen.
Vorn gibL es
lange GonocoxiLe, die mit ihren SpiLzen die Telopodite
Uherragen;
im
basalen Teil sind sie zu einem gemeinsamen
schmalen SLamm verwachsen. HinLen weisL das SyncoxiL 2 paramediane,
oyale, groDe Lappen
auf sowie 2 kUrzere und Echmalere seitliche Lappen.
Das Segment del' hinLeren Gonopoden
weisL einen medianen
schmalen SternitfortsaLz
auf, del' apikal nach hinLen gebogen isL. Die CoxiLe
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wcisen je einen hiiuligen CoxitforLsatz auf, und die TelopodiLe erschein en als gerade mehrgliedrige SLummel.
Generotypus: Dacosoma motasi n. sp.
DA COSOMA

MOTAS!

n. sp.

J 14 mm lang, 1,4 mm breiL - 6. SegmenL, 1,3 mm in del' Kal'permiLLe.
~ 14 mm lang, 1 mm breit in del' KarpermiLte.
Karpel' mit 30 Segmenten, yollkommen pigmenLlos. Pigmentierte
Ocellen fehlen. Kopfkapsel mit dichten und langen I30rsten Yersehen.
SLirn leicht gewalbt. Antennen auffiillig lang und d linn, eben falls mit
dichten und langen I30rsten vel'sehen (TaL 1A). 5. Antennenglied 5,36,2 mal Hinger als seine MaximalbreiLe. Hand des Labrums auf jeder
Seite del' 3 gewahnlichen Zahne abgerundeL, ohne Einkerbungen.
Prozonite mit feiner NeLzstrukLur, MetazoniLe glatt. Die SeiLen.
wlilsLe sind schwach enLwickelL, auf den hinteren Segmenten verschwinden sic vollkommen. Die Makrochaeten sind lang und hefinden
sich auf hervorragenden
IIackerchen. An den ersten Segmenten sind
die Makrochaeten feiner zugespitzt. Del' Ahstand zwischen den heiden
inneren Makrochaeten isL etwa 3mal gral.\er als jener zwischen den
inneren MakrochaeLen und den mittleren; diesel' ist !HI!' etwas gral.\er
als del' AhsLand zwischen den mitt.leren und auBeren Makrochaeten.
Die inneren Makrochaeten hefinden sich etwas naher yom hintel'en
Hand des Segments als die mittleren Makrochaeten. Zwischen del' I3asis del' 3 Makrochaeten befindet sich ein Winkel von ungefiihr 100°.
Die Beine wei sen keine Tarsalpapillen auL Das 1. und das 2. I3einpaar sind mit tarsalem Borstenkamm versehen (TaL 1 D). Die 13einpaare 3-7 sind verdickt und weisen ahnliche Auszeichnungen auf wie
die bei Prodicus attemsi Verh. (Strasser 1958, S. 139). Die I3einpaare
3 und /1 sind stark verdickt, und das Priifemur ist am aul.\eren distalen
Teil miL je einem hervortretenden
Lappen zur Basis hin versehen
(TaL 21\, B). Die I3einpaare 5-7 sind weniger verdickt, abel' stark verliingert. Del' Tarsus des 7. 13einpaars (TaL 2 D) ist stark verliingert, so
lang wie das Priifemur und das Fem1ll' zusammen, und leicht gebogen.
Die folgenden I3einpaare sind d li:lll. 8. und 9. 13eillpaare (TaL 1 E, F)
mit Coxalsacken versehen. Die II liften des 9. Beinpaars weisen hinten,
distal illnen, je eillen Z1ll'Basis gebogenen Fortsatz auL An den folgenden I3einpaaren wei sen die II liften und die Priifemlll'en in del' MiLte
des inneren Handes je einen lIacker auf, del' immer schwacher entwickelt ist und dann zunachst an den II iHten und spater an den PrufeIl1uren verschwindet.
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Die vorderen Gonopoden (Taf. 3 und 4) wie auch bei anderen Antroleucosomiden bilden ein Syngonopodit. Vorn weist das Syncoxit verlangerte blatLformige GonocoxiLe auf, voneinander bis nahe zur Basis
abgesondert, wo sic zu einem gemeinsamen schmalen Stamm verschmelzen, del' von einem trapezoidalen Sockel ausgeht. 1m basalen
Drittel sind die GonocoxiLe auf ihrer Hinterseite an dem zenLralen Teil
des Syngonopodites verwachsen. Apikal sind die Gonocoxite schrag
abgeschniLten und treten an ihrer auBeren Seite als eine SpiLze hervor,
welche die TelopodiLe iiberragt. In del' apikalen inner-en Ecke sind sie
abger-undet und zu einer chitinosen Kante verdickt. Hinten weisL das
Syncoxit 2 groBe, ovale, paramediane Lappen auf, die auf ihrer Oberflache miL vielen BorsLchen bedeckt sind. AuBel' diesen Borstchen weisen die beiden Lappen auch je einen longitudinalen Wulst auf, del' mit
langen Harchen bedeckt isL. Die beiden WiilsLe vereinigen sich basal
und bilden ein V. BeseitigL man die blaLLarLigen Gonocoxite, so kann
man an del' VorderseiLe diesel' Lappen je cine longitudinale Einkerbung sehen, die sich allmahlich verliert (Taf. 4 C). Hinten und seitwarts del' beiden paramedianen Syncoxallappen befinden sich kiirzere
und schmalere Lappen, die an ihrer Oberflache eben falls mit BorsLchen
versehen sind.
Die Telopodite sind bis zur I-lalfte miL dem Syncoxit verwachsen.
1m freien, distalen Teil sind sie gebogen und umgeben die blaLLformigen GonocoxiLe von hinLen nach vorn, wobei sie allmahlich schmaleI' werden und in einCl' SpiLze enden.
Das Segment del' hinLeren Gonopoden weist einen schmalen, apikal
zugespiLzten und nach hinten gebogenen medianen SLerniLforLsatz auf.
Zu beiden Sci ten derselben befindet sich je ein hauLiger CoxitfortsaLz.
Die TelopodiLe erscheinen als mehrgliedrige, gerade, distal gerichteLe
SLummel. Die Grenze zwischen CoxiL und Prtifemur ist schwach markiert; eLwas ausgepragter erscheinL die Grenze zwischen Prtifemur und
Femur. Die Tibia ist vom Femur deutlich abgesondert und ist wesentlich schmaleI' und kiirzer als (lieseI'. Das letzLe Glied, del' Tarsus, isL
noch schmaler, spharisch. Manchmal isL auch eine rudimentere Klane
zu sehen. 1m Inneren del' Glieder del' Telopoditen befindet sich Heduktionspigment.
Beziehungen:
Sowohl durch die allgemeine Struktur del' vorderen
Gonopoden als auch durch das Vorhandensein cines medianen SternitforLsatzes an dem SegmenL del' hinteren Gonopoden steht vorliegende
Art den Arten del' GaLLung Antroleucosorna nahe. Zwischen den beiden
z. Z. bekannten Antroleucosorna-ArLen einerseits und Dacosorna rnotasi
andererseiLs gibt es jedoch glatLe SLrukturunterschiede
del' Gonopoden, was die Beschreibung del' neuen GaLtung rechLfertigL.
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So sind bei den vorderen Gonopoden del' beiden AntroleucosomaArten die blattformigen Gonocoxite untereinander bis WI' Basis abgesondert und sind ki.irzer als die Telopodite, wahrend bei D. motasi die
Gonocoxite im basalen Teil zu einem gemeimamen schmalen Stamm
verschmolzen sind und die Lange del' Telopodite iiberschreiten. j\ul3erst
charakteristisch hir die Arten del' GaLtung A ntroleucosoma isL das Vorhandensein von 2 hinLeren paramedianen
FormaLionen an den vorderen Gonopoden, hiI' die wir die Benennung pseudoflagelloide Fortsatze beniiLzen. Diese ForLsatze fehlen bei den Gonopoden del' Art
Dacosoma motasi ganzlich oder sind nurdurch je eine Borste oder ein
H ockerchen vertreten. Desgleichen sind Lei den A ntrolellcosoma-Arten
die hinteren Coxallappen (seien sie nun zu einem discoidalen einheitlichen StUck verwachsen wie bei A. spelaea oder deutlich voneinander
getrennL wie bei A. banaticllm) mit einer gefransten Lamelle bedeckt.
Bei Dacosoma motasi sind die hinteren Coxallappen deutlich zu sehen
und unbedeckt;
die lamellaren Bedeckungsformationen
del' Antroleucosoma-Arten sind mit den hinteren seitlichen Lappen von Dacosoma
motasi wahrscheinlich homolog.
Die hinteren GonopodeiJ. derbeiden
Antrolellcosoma-Arten
haben
eben falls eine einheitliche, gattungscharakteristische
StrukLur, die von
Dacosoma motasi deuLlich verschieden ist. So weist das hintere Gonopodensegment Lei den Antrolellcosoma-Arten einen brei Len, medianen
Sternitfortsatz auf, mit dem die CoxitfortsaLze verschmolzen sind, und
die Telopodite erscheinen als winzige Hudimente, die sich seitlich auf
einem Femoroid Lefinden. Bei Dacosoma motasi ist del' mediane Sternitfortsatz schmal; es gibt deutliche Coxitfortsiitze, und die Telopodite
erscheinen als mehrgliedrige, gerade, distal gerichtete Stummel. Das
Vorhandensein bei diesel' Art von weniger reduzierten Telopoditen als
bei allen anderen Antroleucomiden ist nattirlich ein primitives Merkmal.
Vorkommen
und Material:
Holde "Pe~tera Arnautilor", 1({
(18. VII. 1962, leg. Dan Dancau), 1 ~ (9. VI I. 1966, leg. I. TaLacaru);
Hohle Nr.1 in Comarnici-Schlucht, 1({ (12. VII .1966, leg. Doina Dan);
Hohle Nr. 2 in Comarnici-SchluchL, 4 ({({, 6 W, 11 Larven (11. VII.
1966, leg. D. Dancau, Doina Dan und V. Decu); Hohle Nr. 3 in
Comarnici-Schlucht,
6 ({({, :1~, 4 LalTen (13. VI!. 1966, leg. I. TaLacaru).
Auf dem sUdlichen ALhang del' Siidkarpaten, dem ersten HolJlengebiet westlich von Olt-Tal, befindet sich del' Hohenzug BistritaBuila- Vinturarita-Stogu
aus .J ura- Kalksteingebilde, del' zum CiipiitinaGebirge gehort. 1m nordostlichen Teil dieses Kalksteinhohenzuges,
nordwestlich vom BadeorL Oliine~ti, Lefinden sich diese H ohlen. Die
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Hohle "Pe~tera Arniiutilor" liegt auf dem reehten Ufer des l\IinzuluiBaehes in del' Olane~ti-Sehlueht (Stogu-Berg) bei etwa 1000 m Hohe
und die 3 anderen Hohlen am linken Ufer des Cheia-Baehes del' Comarniei-Sehlueht (Stogu~oarele-Berg)bei
etwa 800-900 m Hohe.

Antrolellcosoma

Verh. 1899

Del' erste bekannte Antroleueosomid, somit die typisehe Art del' Gattung
Verh. 1899, welehe von VerhoefT in
del' TaIarzy-lHihle im Banat aufgefunden wurde. Diese Hohle, die im Gebiet
eigentlieh unter dem Namen "Pe~tera Mare de la Soroni~le" bekannt ist,
liegt am linken Abhang des Cerna-Flusses im Domogled-Berg in del' Nahe
del' Ortsehaft Baile Hereulane (Herkulesbad). Sie wurde am l!l. Juni 1921
von R. Jeannel und E. G. Haeovil,a erforsehi und spaIer, am 8. Juli 1922,
von R. Jeannel, bei welcher Gelegenheit ein weileres ~ Exemplar del' Art
Antroleucosoma banaticum Verh. aufgefunden wurde (Biospeologiea '1122,
Ceuea 1964 a, S. 93). SpateI' wurde diese Hohle des ofteren von den Forsehern des Bukarester Institutes fUr Spelaologie erforseht, wobei sowohl ~~
als aueh ~~ del' Art A. banaticum wiedergefunden wurden.
Die zweite Art diesel' Gattung, A. (lleteroantroleucosoma) spelaea Ceuea
196fl wurde anhand eines von P. A. Chappuis am 22. VI. 1929 in del' Hohle
"Piatra Arsa din Cerni~oara" (Biospeologiea 1350) gesammelten Exemplares besehrieben.
Die Uberprufung des Materials von A. banaticUln Verh., am typisehen
Fundort gesammelt, gestallet es uns, die von VerhoefT (1899) angegebene
Beschreibung zu ergiinzen und auf del' Grundlage eines Vergleiehes mit del'
von 'rr. Ceuea (1964 a) fur die Art A. (Heteroantroleucosoma) spelaea gegebenen Beschreibung die l\Ierkmale del' Gattung Antroleucosoma hervorzuheben.
Antroleucosoma Verh., ist rLbanaticum

Zum Untersehied zu allen anderen Vertretern del' Familie Antroleucosornidae sind die 3-7 Beinpaare des Mannehens del' Art A. banaticum Verh. dtinn und weisen keine besondere Verunderungen auf, so
daD Verhoeff dieses Merkmal ftir die Bestimmung del' Gattung Antroleucosorna verwendete (1900, S. 372; 1932, S. 1484). Die Auffindung
del' zweiten Art, A. (lJ.) spelaea Ceuea, die dureh die Struktur del'
Gonopoden tiber ihre Gattungszugehorigkeit
tiberhaupt keine Zweifel
aufkommen laJ3t, die jedoeh an den 3-7 Deinpaaren Verdiekungen und
star'ke Verunderungen
aufweist, beweist, daD del' Dau diesel' Beine
keine Gattungsmerkmale
darstellt. Hingegen ergibt ein Studium del'
Struktur del' vorderen und hinteren Gonopoden, die bei den beiden
Arten sehr iihnlieh sind, eine Reihe von Merkmalen, die fUr die Gattung Antroleucosoma typiseh sind.
Es muD noeh hervorgehoben werden, daD sowohl VerhoeIT (1899,
S. 137) in seiner Desehreibung del' Art A. banaticum als aueh Ceuea
(1964 a, S. 93) in del' Besehreibung del' Art A. (fl.) spelaea CoxiLfortsatze am 8. Deinpaar bemerken. Die Erforsehung del' Art A. banaticuTn
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gestattete es uns, festzustellen, daD das 9. und nicht das 8. Beinpaar
CoxitforLsatze aufweist. 1m tibrigen ist VerhoefT (1900, S. 395) del'
gleiche lrrtum bei del' ursprtinglichen Beschreibung del' Art Prodicus
atternsi unterlaufen, del' nachtraglich richtig gestellt wUI'de (VerhoefT,
1925, S. 91). "Vas dieses Merkmal anbelangt, machten wir erwahnen,
daB alle VertreLer del' Familie Antroleucosornidae Coxitfortsatze am
9. Beinpaar aufweisen; bei einigen jedoch sind es 2 Fortsatze an jedem
Coxit, bei anderen nul' je 1 Fortsatz.
Unter Beachtung del' Merkmale del' beiden bekannten Arten kannen
wir fiir die Gattung Antroleucosorna folgende Diagnose
aufstellen:
30 Segmente. Karpel' vollkommen pigmentlos. Ocellen fehlen. 1. und
2. Beinpaar am Tarsus mit Borstenkamm. Die Beinpaare 3-7 del' 6
sind dUnn odeI' verdickt und mit Veranderungen. Die Beinpaare 8 und
9 mit Coxalsacken; 9. Beinpaar mit je einem Coxalfortsatz. Die vorderen Gonopoden bilden ein Syngonopodit mit durch cine Lamelle an
den zentralen Teil des Syncoxites bis zur I-I alfte ihrer Lange verwachsenen Telopoditen. Die Gonocoxiten erscheinen als 2 bis zur Basis
voneinander getrennte blattartige Formationen, die am Ende zugespitzt und kiirzer sind als die Telopodite. Hinter diesen blattartigen
Gonocoxiten gibt es 2 nahe beieinanderliegende
ovale Lappen odeI' ein
einheitliches medianes StUck als Ergebnis ihrer Verwachsung. Diese
Lappen sind hinten von je einer apikal gefransten Lamelle bedeckt.
Ebenfalls an del' hinteren Seite gehen von del' Basis des Syncoxites
2 paramediane pseudoflagelloide Fortsatze aus. Das Segment del' hinteren Gonopoden weist einen medianen breiten Sternitfortsatz
auf,
mit welchen die Coxitfortsatze verwachsen sind. Die Telopoditrudimente siLzen seitlich auf Femoroiden, welche gegen Ende zu verschmalert sind.
Tr. Ceuca (1964, S. 92) .steIIt fUr die Art Antroleucosorna spelaea eine
gesonderte Untergattung, l!eteroantrolellcosorna, auf und gibt ZUI'Unterscheidung del' beiden Untergattungen
folgende 3 Merkll1ale (Ceuca
1964, S. 92 in rumanischer Sprache):
Antl'oleucosoma Verh.
- seilliche Expansioncn
an den
J'vIetazoniten fehlt,
- bei den 6 sind die 3.-7. Beinpaare dunn und unverandert,
- zwischen den Gonocoxiten und
den beiden Verbindungsstiicken
mit den Femoroiden (vordere
Gonop.) gibt es keine andere Formation.

H etel'oantl'oleucosoma Ceuca
- seilliche Expansion an den
.iVIetazoniten ersich tlich,
- bei den 6 sind die 3.-7. Beinpaare verdickt und verandert,
- zwischen den Gonocoxiten und
den beiden Verbindungsstiicken
mit den Femoroiden (vordere
Gonop.) gibt es ein einziges discoidales S tiick.
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Was das erste l\Ierkmal betrifTt, konnen wir behaupten,
daB es sich
mehr UIll einen quantiLaLiven
UnLerschied
handelL, da die Seitenwlilste, die bei A. (]f.) spelaea sLark entwickelL sind, taLsiichlich auch bei

A. banaticllTn exisLieren, abel' schwach enLwickelL.
In bezug auf das dr'itLe MerkmalmuB
hervorgehoben

werden, daB
das einzige discoid ale Stuck, welches von Ceuca bei A. (H.) spelaea
beschriehen
ist, median cine leichte Trennllngslinie
aufweist,
die kIaI'
zeigL, daB sic die VerschmelZllng
von 2 sehr nahe heieinander
liegenden
Lappen
darstellt,
die in del' gleichen Stellung bei A. banaticllTn vorhanden sind.
Unserer MeimIng
maBen

getrennL

nach konnen

die beiden

UnLergaLLungen

folg-ender-

werden:

Die 3.-7. Beinpaare sind dunn und unvoriindort;
die Telopodite del' vorderon Gonopoden sind kiirzer als die Broite des Syngonopodits;
hinler den
blattarligen
Gonocoxilen gibl es 2 paramediane,
ovale Lappen
.
Unlergaltung
£1ntro/eucosoma s. slr. (A. {.II.) banaticllln Verh.1899)
Die 3.-7. Deinpaare sind verdickL und miL Veriinderungen;
die Telopodile
del' vorderen Gonopoden sind Hinger als die Brcile des Syngonopodils;
hinter den blaLLartigen Gonocoxiten gibl os eincn ein1.igen discoidalen, mcdianen Lappen........
UnlergaLLung Heteroantro/eucosoma (A. {H.} spe/aea
Ceuca 196")

ANT lWLEUCOSOJlJA

(ANTR

BAl{ATfCU,lf
1899 Anthro/cucosoma bal/aticnm
TaL X, Fig. 45-[,7.

OLE UCOS0111A)
Vcr.h.

VorhoefT, Arch. NaLurg., 65 (1): 137-138,

Die vorderen
Gonopoden
wei sen vorn blaLLal'Lige Gonocoxite
anf,
welche am Ende zlIgespilzt
lind bis zur Basis voneinander
geLrennt
sind (TaL 6A). Diese blattartigen
GonocoxiLe wei sen am disLalen hinteren Teil je cine senkrechte
lamellenarLigc
Verliingcrung
auf, disLal
gezahnt.
Hinter den blattartigcn
Gonocoxiten,
paramedian,
befinden
sich 2 ovale Lappchen,
welche an ihrer Obel'fliiche miL dicken BorsLen
versehen sind. Diese beiden Lappchen
sind hinten miL je cine I' diinnen,
apikal langgefransten
Lamellc bedeckL. Am disLalen Teil sind diese
heiden Lamellen wie eine TiiLe nach inncn gebogen und heriihren
sich
an del' medianen
Linie. Jm mittleren
Teil begrenzcn
die Lamellen,
da
sic nach innen aLgerundct
ausgehohlL sind, einen nahezll rllnden medianen RauIll. An den Handcrn,
die diesen HauIll bcgl'enzen,
sind die
Lamellen

fein und dicht

hehaarL

(TaL 6 B).
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An del' hinLeren Seite gehen von del' Basis des Syncoxits 2 paramediane pseudoflagelloide Fortsatze aus, die an ihrer Ansatzstelle eingeschntirt, an ihrem proximalen Teil breiL sind und sich allmahlich
nach dem disLalen Teil zu verschmalern, indem sie in eine SpiLze auslaufen. Von del' SeiLe gesehen (TaL 60), erscheinen diese FortsaLze
nach vorn gebogen und enden miL 3 Zahnchen, von denen del' innere
sehr lang ist.
Die TelopodiLe erscheinen vorn deutlich von den GonocoxiLen geLrennt, hinten jedoch sind'sie bis zur l-lalfte ihrer Lange durch eine
Lamelle miL dem zenLralen Teil des Syncoxits verschmolzen. Von del'
Seite aus betrachLet (TaL 6C), erscheinen die TelopodiLe im basalen
DriLLel ver'schmiilerL, dann wieder wie eine Pale Ltc zum disLalen Teil
ausgebreiLeL.
Das hinLere Gonopodensegment weist ein Podosternit (TaL 5A) miL
einem breiten unpaaren Mitte!fOl'tsatz auf, del' sich distal plOtzlich
verschmalert und eine dtinne mediane Lamelle bildet. Auf beiden Seiten diesel' medianen disLalen Lamelle gibt es je einen Lappen in For'm
cines BlatLes. BeLrachLet man die hinLere SeiLe (TaL 5 C), so kann man
cine mediane NahL del' beiden CoxitforLsatze beobachLen, die an den
hinteren Gonopoden andereI' Antroleucosomiden-Gattungen
vorhanden und die hier miL dem medianen SternitforLsatz verschmolzen sind.
Die Femoroiden enden in einem schmalen ForLsatz mit unregelmaBig
gezahnLen Handern. Seitlich tragen die Femoroiden TelopodiLrudimente, die veranderlich sind, 1- odeI' 2gliedrig, lang wie die FemoroidenfortsaLze odeI' wesenllich ktirzer.
l\Iaterial:
Hohle "Pe~Lera Mare dela Soroni~Le", 2&3', 28. V.1954,
leg. Tr. Orghidan; 6 Larven, 18. V. 1962, leg. O. Dancau und 1. Tabacaru; 1 6, 1 Larve, 27. VI. 1962, leg. ~t. Negrea; 1 6, 29. VI. 1962,
leg. V. Oecu.

llulgarosoma

Verh. 1926

Indem VerhoefI (1926a, S. 294; 1926 b, S. 68) die Gattung Bulgarosoma fUr die Art B. bllreschi festlegt, weisL er darauf hin, daB sich
diese GaLtung von del' ihr verwandten Gattung Anlrolellcosoma durch
folgende l\Ierkmale untersclieidet:
L durch eine ausgedehnte mediane Verwachsung des Syncoxits del'
vorderen Gonopoden, wodurch ein langlicher, kreuzartiger, am Ende
ankerartig verbreiterter Aufsatz gebildet wird;
2. durch den Mangel eines mittleren AufsaLzes am Coxostel'num des
hinteren GonopodensegmenLs;
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3. durch die Verdickung des 3. und 11. mannlichen Beinpaars
verschiedene Auszeichnungen am 3.-7. man~lichen I3einpaar;
4. durch cine auffallende
chens;

Auszeichnung

am Vorderkopf

und

des lVlann-

5. durch den maLten Humpf, seine rauhe Skulplllr und die stiirkeren
SeilenwiilsLe desselben.
In Anbelrachl del' i\leT'kmale del' Arlen, die spaler von K. Slrasser
heschriehen wurden, B. cl'llcis Slrass. 1960 und B. rhodopinllm Strass.
1966, sowie auch del' heiden Arten, die in del' F'olge beschriehen werden,
entsprichl diese unlerschiedliche
Diagnose nicht mehr vollkommen.
Die mediane Verwachsung des Syncoxits del' vorderen Gonopoden
zu einem groDen unpaaren Aufsatz ist fiir aile Arlen deT' Gattung
Blligarosoma charakteristisch,
doch ist diesel' Aufsalz nul' bei den
Arten B. bllreschi Verh. und B. crllcis Strass. kreuzf6rmig; bei den
anderen Arlen weisl er keine transversalen Seitenarme auf. Desgleichen muD hervorgehohen werden, daB hei heiden Blilgarosoma-Arlen,
die in den lIahlen des Hhodopegebirges aufgefunden wurden, B. rlwdopinllln Strass. und B. meridionale n. sp. del' unpaare l\Iedianaufsalz
keinen ankerarLigen Kopf hal.
Die hinleren Gonopoden hahen bei allen Blligarosoma-Arlen cine
iihnliche SlI'llklur, so daB das Fehlen cines miltler'en AufsaLzes am
Coxoslernum ein gUILiges i\leT'!{lnal hiI' die gesamLe Gattung hleibl.
'Vic auch hei den anderen VerLrelern del' Familie A ntrolellcosomidae
(mil Ausnahme del' Art Antrolellcosoma banaticllm) weisen die Arten
del' Gallung Blilgarosollw an delll 3.-7. I3einpaar del' <5 Verdickungen
und verschiedene Auszeichnungen auf. Diese Veranderungen
lreten
hei B. ocellatllm n. sp. besonders stark herTor und kommen hei den
anderen Arlen weniger ZUIllVor'schein.
1m allgemeinen isL del' Clipeus bei den <5 del' Blllgarosoma-ArLen
flachgedriickt lind die Slirn hervorragend, doch isL eine hackerartige
Auszeiclmung auf dem Vorderkopf ein Merkmal, das nul' fiir die Art
B.lmreschi Verh. giillig isL.
Was die Skulplur des Tegumenls und das Gehilde del' Seitenwiilsle
anhelangL, so finden wir fiir die Gallung Blligarosoma keine Lypischen
i\lerkmale.
Unler Beriicksichtigllng
del' Merkmale del' bisher beschriehenen
Blllgarosoma-ArLen sowie del' heiden neuen Arten, B. ocellatilln n. sp.
und B. meridionale n. sp., kann fUr diese Gallung folgende Diagnose
feslgelegl werden:
30 Segmente. Karpel' pigmenLlos. Blind odeI' mit pigmentierlen
Ocellen. AnLennen lang und schlank; 5. Antennenglied mehr als 3mal
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liinger als seine MaximalLreite.
1. uml 2. Beinpaar
mit Borstenkamm
am Tarsus. 3.-7. Beinpaar
des J verdickt
und mit l\Iodifizierungen.
8. und 9. Beinpaar des J mit Coxalsiicken;
9. Beinpaar
mit je einem
Coxalfortsatz.
Vordere
Gonopoden
mit einem groBen medianen
unpaaren Aufsalz, welchel' vorn in ein Triangulum
erweiterl
ist. Coxosternum
des hinLercn Gonopodcnsegments
ohne einen mittleren
Aufsatz, sondern mit 2 PaUl' Forlsiitzen,
dic auBcren liingcr als die inncreno Dic InncnfOl,tsiitzc
sind wcit voneinander
getrcnnl.
Bcstirnmungsschliissel

del' Arlcn

dcI' Gattung

Bulgarosoma:

1 (6) MedianaufsaLz

del' vorderen Gonopoden
am Ende in einem ankerartigen Kopf verbreiLerL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2
2 (5) MedianaufsaLz del' vorderen Gonopoden kreuzfi:irmig; Triangulum
apikal gerade abgeschniLLen, nicht in eine mediane Lamelle verIiingerL;
Ocellen fehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
3
3 (4) TelopodiLe del' vorderen Gonopoden apikal miL eincr tiefgezahnLen
Handlamelle; Seitenarme des kreuzformigen Medianaufsatzes lang und
nach vorn gebogen; Triangulum
mit abgerundeLem Proximalwinkel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
B. bureschi Verh.
4 (3) TelopodiLe del' vorderen Gonopoden ohne cine apikale Randlamelle;
Seitenarme des kreuzfi:irmigen Medianaufsatzes
kurz und sehr wenig
gebogen; Triangulum mit zugespitzLem Proximalwinkel
.
B. crucis Strass. (B. crucis crucis SLrass. und B. crucis lazarefJensis
Ceuca)
5 (2) Medianaufsatz
del' vorderen Gonopoden nicht kreuzfi:irmig, da die
transversalen
SeiLenarme fehlen; Triangulum apikal in cine mediane,
am Ende zugespiLzte Lamelle verliingerL; pigmentierte
Ocellen vorhanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
B. ocellatum n. sp.
6 (1) MedianaufsaLz
del' vorderen Gonopoden am Ende zugespitzL ohne
ankerartigen
Kopf .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7 (8) Triangulum
mit zugespilzlem
Proximalwinkel;
pigmenlierte
Ocellen
.........................................
B. rhodopinuln SLrass.
8 (7) Triangulum mil abgerundetem
Proximalwinkel;
Ocellen fehlen
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. meridionale n. sp.

BULGAROSOMA
1926 Bulgarosoma
1926 Bulgarosoma
Tar. IlL, 1-4.
1926 Bulgarosoma
1962 Bulgarosoma
17-19.

BU RESCH

I Verh. 1926

bureschi Verhoeff, Zoo!. Anz., 65: 2%-296.
bureschi Verhoeff, Arb. Bulg. Naturr. Ges., 12: 69-72,
bureschi Verhoeff, Mitt. Bulg. EnLom. Ges., 3: 208-210.
bureschi, - Slrasser, Senck. bio!., !.3 (6): 41.9-450, Abb.

Bei den vorderen
Gonopoden
(TaL 7) ist del' mediane, hintere Aufsatz wie Lei B. crucis kreuzformig,
doch sind die Seitenarme
hier Hinger
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und sLiirker nach yorn gebogen, wobei sie gewohnlich mit 3 Zahnen
enden. Von YOI'll gesehen, weisL das Triangulum2)
einen diesel' Art
eigenen AspekL auf (TaL 8C). So besteht es, wie VerhoefT (192Gb) aufgezeigL hat, bei del' ArL B. bureschi aus einem basalen, herzformigen
Teil miL abgerundetem
Proximalwinkel und einem trichLerformigen
Endteil. Die beiden Teile sind durch cine Verengung voneinander getrennL. Die SeiLeIlI'ander des Triangulums sind sowohl im yerengLen
als auch im disLalen Teil mit langen, nach hinten gebogenen Fransen
versehen. Apikal ist das Triangulum gerade abgeschnitten und nUl' miL
vereinzelten Fransen yersehen. Von del' SeiLe aus betrachtet (TaL 8 B),
kann man die Verbindung zwischen dem hinLeren .MedianaufsaLz und
dem Triangulum sehen. An del' Basis ist diese Verbindung dick, mit
Borstchen bedeckt und mit einem Borstenkamrn versehen. Zum disLalen Teil zu wird die Verbindung zwischen Aufsatz und Triangulum
durch cine dtinne, apikal gezahnte Lamelle vertreten, die mit zahlreichen Borstchen und mit kleinen H ockerchen an ihrer Oberfliiche
versehen isL.
VOI'll weist das SyncoxiL die von VerhoefT beschriebenen 2 coxalen
Kissen auf, die apikal in 2 I-IoI'llchen verlaufen, welche nach auBen hin
zu beiden Seiten des basalen Teiles des Triangulums gebogen sind.
UnLer diesen Hornchen springL das Syncoxit in 2 Lappen hervor, zwischen dencn sich cine V-formige SpalLung bildeL, in die das Triangulum
hineingepreBt ist. Apikal sind diese beiden Lappen, welche die SeiLenanne des hinLeren kreuzformigen AufsaLzes ilberragen, gerade abgestumpH lind miL zahlreichcn I-Iarchen bedeckL.
Die auBeren Teile der vorderen Gonopoden, die, wie Verhoefi' aufgezeigL hat, als TelopodiLe betrachLet werden konnen, kennzeichnen
sich bei der Art B. bureschi durch das Vorhandensein cineI' lamellaren,
tiefgezahnten KanLe entlang des apikalen Bandes miL Allsnahme der
innerCIl Seite. Die apikale Oberflache der Telopodite ist mit zahlreichen
Dornchen versehen. VOI'll erweitern sich die Telopoditc zum medianen
Teil hin tiber das Syncoxit zu einer lamellenartigen FormaLion. Diese
Lamelle triLL in ihrem mittleren Teil in Form cines zugespitzten Sporens hervor lind verliingert sich distal Zll einer Formation, die in 3
SpitzCIl endet. Hinten wei sen die Telopodite zum medianen Teil zu je
ein Lappchen auf, das miL Hal'chen bedeckt ist. Betrachtet man die
2) In del' ursprunglichen Beschreibung del' Art JJulgarosoma bureschi verwendeL VerhoefT fur den Teil, auf den wir uns hier beziehen, den Ausdruck
"Trichteranhang", im Jahre 1930 jedoch fiihrt VerhoefTbei einem Vergleich
del' Struktur der Gonopoden del' Acherosoma mit denen von Bulgarosoma
die Benennung Triangulum ein.
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TelopodiLe yon ihrer Innenseite (Taf. 8D), so kann man heohachten,
daB'sich yom hinteren Lappen aus ein chiLinoser, leicht gehogener
Arm hildeL, del' auf seiner Vorderseite mit Borstchen hedeckt ist.
Material:
Ledenika-[-[ohle (J ..•ocus typicus), 766, 18Z2, 25 Laryen,
18. VI II. 1963, leg. L. BoLo~aneanll und V. Decu.

BULGAHOSOMA

o CELLA

TU11l n. sp.

611i-1/i,5 mm lang, 1,5-1,6 mm hreit - 6. SegmenL, 1,3-1/1 mm in
del' KOI'perrniLLc.
~ l/i-ili,5 mm lang, 1,3-1,1i mm hreiL in del' KorpermiLte.
Korper miL 30 Segmenten, yollkommen pigrnenLlos. BeiderseiLs je
13 pigrnentierte Ocellen, in einem Dreieck angelegL Bei den 6 ist Clipeus ahgeplaLLet und die Stirn sLark gewolht, ohne jedoch eine hockerartige Auszeichnung wie hei B. bureschi aufzuweisen. Die AnLennen
sind lang und d linn, schlanker als hei B. bureschi; 5. Ghed 1i,3-li,8mal
liinger aIs seine MaximalhreiLe.
Der Hand des Lahrums ist auf jeder SeiLe der 3 gewohnlichen Ziihne
ahgerundet, ohne Einkerhungen.
Die Prozonite mit deuLlicher NetzstruktUI', komig erscheinend. Die
MetazoniLe mit schwacher, kaum sichLharer NeLzsLrukLur. Die SeiLenwlilsLe sind ahgerundet, an den hinLeren SegmenLen aIlmiihlich schwiicher entwickelt. Die MakrochaeLen sind kUI'z und sLehen auf kleinen
H ockerchen. Auf den ersLen und letzLen SegmenLen sind die MakrochaeLen eLwas liinger und fein zugespiLzL Del' AhsLand zwischen den
inneren Makrochaeten isL doppelL so groB wie der AhsLand zwischen
den inneren illakrochaeLen und den miWeren; dieser wiederum isL etwas groBer als der Ahstand zwischen den mittleren llJld den iiuBeren
Makrochaeten. Die inneren Makrochaeten hefinden sich auf der gleichen Linie wie die auGeren.
Z,vischen del' Basis der 3 Makrochaeten hildet sich ein Winkel yon
ungefiihr 115°.
1. imd 2. Beinpaar mit dichtern Borstenkamm auf den Tarsen. Das
3.-7. Beinpaar ist hei den Miinnchen YerdickL und weist starke
Modifizierungen auf. Beirn 3. Beinpaar ist das PriifernUI' an der AuBenseiLe zu einem ahgerundeLen Lappen erweiterL; das FemUI' weist auf
seiner yorderen Flache, im hasalen Teil, in der Nahe des inneren Randes einen kleinen Hocker auf. Das Ii. Beinpaar' ist am PriifemUI', am
auBeren disLalen Teil mit einem hervorstehenden Lappen zur Basis hin
versehen; der Tarsus ist kurz, himenfOrmig, an der Basis verdickt und
dem Ende zu stark verschmiilerL Das 5. Beinpaar ist am PriifemUI'
wie auch hei den anderen Bulgarosoma-Arten (SLrasser 1962, S. 450)
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an del' Basis, auf del' vorderen Seite mit einem langen, zur Basis hin
gebogenen Lappen versehen; del' Tarsus ist keulenformig, stark geschwollen und apikal auf del' hinteren Seite zu einem dtinnen Lappen
verlangert, del' tiber die Kralle hinausragL. Beim 6. Beinpaar ist del'
Tarsus ebenfalls apikal auf del' hinLeren Seite zu einem dUnnen Lappen
verlangert. Del' Tarsus des 7. Beinpaars ist stark verlangert, so lang
wie das Prtifemur und das Femur zusammen, und leicht gebogen.
Die folgenden Beinpaare sind dUnn. Das 8. und 9. Beinpaar ist
miL Coxalsacken versehen. Die Coxen des 9. Beinpaars wei sen je einen
leichLgebogenen Fortsatz auf, und die basale Innenecke bildet einen
hervortretenden
Winkel.
Beim 11. Beinpaar sind die Coxen und Prtifemuren am Innenrand
miL je cineI' KanLe versehen, die winkelarLig hervortritt. Die Coxen des
11. Beinpaars wei sen an del' vorderen Oberflache je einen lamellenformigen ForLsaLz auf, del' zur medianen Linie hin als ein abgerundeter
Winkel hel'YorLritt, wobei sic sich einander nahern. Am 13. Beinpaar
sind die hervortretenden
Kanten an del' InnenseiLe del' Coxen und des
Prafemurs ebenfalls vorhanden, doch erscheint del' lamellenformige
ForLsaLz an del' vorderen Seite del' Coxen wesentlich schmaleI' entwickelL. An den hinteren Beinpaaren del' folgenden SegmenLe (den
Beinpaaren 15, 17, 19, 21 usw.) sind all diese hervortreLenden Kanten
allmahlich schwacher entwickelt, bis sie ganz verschwinden, hingegen
erscheinen auf del' Oberflache del' Coxen und besonders auf del' InnenseiLe zahlreiche kleine kegelfol'mige Hockerchen.
Die vorderen Gonopoden (TaL 9 und to) bilden, wie auch bei den
anderCll bisher bekannten ArLen diesel' GatLung, ein Syngonopodit,
wobei die Coxiten zu einem medianen, unpam'en, hoch herausragenden
AufsaLz ganzlich verschmolzen sind. Von hinLen gesehen, erscheint
diesel' MedianaufsaLz an seinem miLtleren Teil angeschwollen, weist jedoch keine transversalen Seitenarme auf, wie dies bei den Arten B.
bureschi und B. crucis del' Fall ist, so daB er nichL kreuzformig ist.
Apikal endeL diesel' Aufsatz in einem ankerarLigen Kopf, del' jedoch
schmaler und langlicher isL als bei den beiden erwahnten ArLen, mit
zugespitzten AI'men, die nach hinLen und zur Basis ausgerichtet sind.
Nach vorn zu verlangert sich del' mediane hinLere AufsaLz zu einem
Triangulum gleich dem del' Art B. crucis mit einem zugespiLzLen Proximalwinkel und apikal mit 2 schnurrbartformigen
AsLen. Zum Unterschied von B. crucis jedoch sind diese schnurrbarLformigen
Aste bei
del' ArL B.ocellaturn nicht waagerecht ausgerichLet, sondern distal,
schrag. Charakteristisch
fUr die neue Art ist gleichfalls del' UmsLand,
daB sich das Triangulum apikal zu einer medianen Lamelle vedangert,
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die terminal zugespitzt ist und his zur Hohe des ankerfOrmigen Kopfes
des hinteren Medianaufsatzes gelangt.
Von del' Seite aus hetrachtet, erscheint del' hintere Medianaufsatz
(Taf. 10 B) stark nach vorn gehogen.' Del' Verhindungsteil
zwischen
Medianaufsatz und Triangulum ist mit vielen Borstchen hedeckt und
tritt auf heiden Seiten in Form einer winkelformigen Lamelle hervor.
Das terminale Drittel des hinteren Medianaufsatzes ist nach vorn hin
zu einer medianen, gezahnten Lamelle verlangert, die an ihrer Oherflache mit vielen Borstchen hedeckt ist. Diese Lamelle kommt mit
dem inneren Rand del' medianen apikalen Lamelle des Triangulums
in Bertihrung und schlie13t auf diese Weise den freien, mittleren
Haum.
Vorn weist das Syncoxit eine ahnliche Struktur auf wie das von
B. buresclzi. Die coxalen Kissen hahen die Form eines rechteckigen
Dreiecks mit del' Spit~e zur Basis del' Gonopoden ausgerichtet. Zwischen ihnen verhleiht eine mediane Furche, die zur Basis hin brei tel'
wird. Distal sind diese beiden Dreiecke in 2 Hornchen verlangert, die
zu heiden Seiten des medianen Proximalwinkels des Triangulums nach
den au13eren Seiten hin gehogen sind. Diese Hornchen sind langeI' und
schmaleI' als die von B. buresclzi. Hinter den heiden Hornchen tritt das
Syncoxit in Form von 2 median zusammenverwachsenen
Lappen herVOl',die an ihrem apikalen Teil mit zahlreichen Harchen versehen sind.
Diese Lappen, die nul' dann zu sehen sind, wenn man die Seitenteile
del' Gonopoden entfernt, wei sen an ihrem hinteren Teil 2 ahgerundete
OfTnungen auf, deren Rand mit zahlreichen Harchen hedeckt ist. Apikal bieten diese beiden Lappen dem Triangulum einen Halt.
Das Sternit tritt VOl'den vorderen Gonopoden seitlich in je einem
ahgerundeten Lappen hervor, del' sich zum medianen Teil hin zu je
einer Lamelle verlangert. Ein medianer, warziger, 3eckiger Zipfel, wie
hei B. buresclzianzutrefTen ist, fehlt hier.
Die Seitenteile del' Gonopoden, die Telopodite, weisen, von del' Seite
aus gesehen (Taf. lOA), eine schmale Basis auf und sind distal 2lappig
erweitert. Auf ihrer apikalen Oherflache wei sen diese Lappen, hesondeI'S del' hintere, zahlreiche kleine Dornchen und Borstchen auf. Betrachtet man die Gonopoden auf ihrer hinteren Seite, so kann man hemerken, da13 die hinteren Lappen del' Telopodite schmaleI' sind als die
vorderen und median tiher den Aufsatz gepre!3t sind. Vorn sind die
Telopodite zum medianen Teil hin tiher das Syncoxit zu je einer Lamelle verlangert, die sich einander nahern, wohei sie in ihrem mittleren
Teil einen ovalen,freien
Haum lassen, del' zur Basis hin als eine
schmale Furche weitergeht. 1m distalen Teil weist diese Lamelle am
au!3eren Hand je eine stark chitinisierte Geschwulst auf, die apikal mit

Speleology III

Tabacaru

19

langen Fransen versehen isL. Von del' lnnenseite del' TelopodiLe triLt
in del' ~liLte ein Lappchen hervor, das nach vorn ausgerichLet ist und
in zahlreichen langen Stiften endet. Es isL moglich, daB dieses Gebilde
cine ahnliche FunkLion erflillt wie ein GrannenapparaL.
Die hinteren Gonopoden (TaL 5 F, G) wei sen wie auch bei den anderen ArLen diesel' GaLLung keinen unpaaren medianen SLernitfortsatz
auf, sondern 2 ForLsatzpaare - ein inneres und ein ail Beres -, wobei
das auBere langeI' ist als das innere.
Die inneren ForLsaLze haben eine gerneinsame Basis, an das SLernit
anschlieBende Basis. Sie sind durch eine abgerundete EinbuchLung
voneinander abgesondert und gerade odeI' etwas schrag zur medianen
Linie ausgerichtet, wobei sie einander naherkommen. In del' distalen
HalfLe sind die inneren Fortsiitze geschwollen und an ihrer Oberflache
mit zahlreichen Borstchen versehen. Apikal sind diese gerade abgeschnitten, und man kann bemerken, daB sich hier je ein rnedianes
Rohrchen oITneL.
Die stark chitinisierten auBeren Fortsatze, die urn ungefahr ein DriLtel langeI' sind als die inneren, sind leierformig gebogen. Sie verlaufen
hinter dem Sockel del' inneren FortsaLze und werden von del' Basis
zum disLalen Ende allmahlich dlinner. 1m terminalen Teil sind sie jedoch als Folge des Vorhandenseins von mehreren warzenartigen Erhebungen leicht verbreiLerL.
UnLersuchen wir die hinteren Gonopoden, bevor wir sie von den
vorderen los16sen, dann konnen wir feststellen, daB die auBeren Fortsatze die vorderen Gonopoden seitlich umgeben und die inneren ForLsatze versteckt sind, da sie unter den hinteren Lappen del' TelopodiLe
del' vorderen Gonopoden eingefiigt sind.
Vorkommen unci NIaterial: Hollie "Pe~tera Bohui", 1 c3', 3. XI. 1962,
leg. I. Tabacaru; 18 c3'c3', zahlreiche Weibchen und Larven, 5. VIII.
1961, leg. A. und $t. Negrea;lO c3'c3', zahlreiche Weibchen und Larven,
28. IX. 1961, leg. A. und $t. Negrea; Hohle "Pe~Lera Ponor-Plopa",
14 c3'c3', zahlreiche Weibchen und Larven, 7. VII. 1961, leg. $L. Negrea;
10 c3'c3', 1 ~, 1 Larve, 26. IX. 1961, leg. A. unci $t. Negrea.
r m Banatergebirge zwischen del' Ortschaft He~ita irn Norclen unci
del' Donau im Sliden erstreckL sich ein rnesozoisches KalksLeingebiet.
Beide obengenannten
Hohlen liegen in diesem GebieL; die Hohle
"Pe~tera Bohui", nordlich del' Ortschaft Anina am Bohui-Bach, eine
del' Quellen des Cara~ul-Flusses, und die Hohle "Pe~tera Ponor-Plopa",
slidlich von Anina, im Mini~-Becken. In zahlreichen anderen I-Iohlen
des KalksteingebieLes He~ita-Donau wurden vVeibchen unci Larven
del' Blligarosoma gesammelt. Ohne mannliche Exemplare kann clie Art
jedoch nicht bestimmt werden.
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BULGAROSOilfA

MERIDIONALE

n. sp.

610 mm lang, 1,1 mm breit - 6. Segment, 1 mm in del' Korpermitte.
~ 10,5 mm lang, 1 mm breit in del' Korpermitte.
Karpel' mit 30 Segmenten, voIlkommen pigmentlos. Ocellen fehlen:
Bei den 6 ist del' Clipeus leicht ausgehohlt, und die Stirn tritl winklig
hervor, ohne jedoch eine hockerarlige Auszeichnung aufzuweisen, wie
dies bei B. bllrcschi der Fall ist. Die Antennen sind verhaltnismiiI3ig
d linn; das 5. Glied ist 3,2-3,6mal langeI' als seine Maximalhreite.
Del' Hand des Labrums isl auf jeder Seite del' 3 gewohnIichen Ziihne
ahgerundet, ohne Einkerbungen.
Die Prozonile und del' vordere Teil del' Melazonite mit einer feinen
Netzstruktur; del' Hest del' Metazonilenoberflache
isl glalt. Die Seitenwlilste sind abgerundet, schwach entwickelt. Die Makrochaeten sind
kurz, nur an den ersten Segmenlen sind sie etwas liinger und zugespitzt. Del' Abstand zwischen den inneren Makrochaeten ist ungefiihr
1 Y2mal grol3er als jener zwischen den inneren und den mittleren Makrochaeten, und diesel' wiederum ist ungefiihr 1 Y2mal grol3er als del'
Abstand zwischen den mittleren und den iiul3eren Makrochaeten. Zwischen del' Basis del' 3 Makrochaeten hefindet sich ein Winkel von elwa
135°.
Das 1. und 2. Beinpaar weist wie auch bei den anderen Antroleucosomiden am Tarsus I30rstenkamme auf. Das 3.-7. Beinpaar ist
bei den Miinnchen verdickl, ohne jedoch ausgepriigte Veranderungen
aufzuweisen, wie sie bei B.occUalzun anzulrelTen sind. Sie sind ahnIich
gehildet wie die von B. bllrcschi. Das Priifemur des 3. und 4. Beinpaars
weisl auf del' Aul3enseite einen abgerundeten Vorsprung auf. Beim
3. I3einpaar weist del' Tarsus auf seiner Innenseite in del' Nahe del' Basis
einen kleinen Vorsprung auf. Am 5. I3einpaar isl wie auch hei den anderen Bulgarosoma-Arlen
das Priifemur auf seiner Innenseile in del'
Niihe del' I3asis mil einem schmalen, langlichen Lappen versehen. An
dem 6. und 7. I3einpaar weisl das Priifemur an seiner Aul3enseite
einen schwachen Vorsprung auf. Am 7. Beinpaar hat das Femur auf
seiner Innenseite keinen mittleren Zapfen, wie dies bei B. burcschi del'
Fall ist, sondern hat blol3 am Ende eine Enveiterung.
Tarsus des
7. Beinpaars ist stark verlangert und leichl gehogen.
Das 8. und 9. Beinpaar weist Coxalsacke auf. Die Coxen des
9. Beinpaars wei sen je einen CoxalfOI'lsatz auf, und ihr hasaler Innenteil ist mil Tuberkeln bedeckt.
Am Syngonopodit del' vorderen Gonopoden ist wie auch bei den
anderen Arten del' Gattung Bulgarosoma ein unpaarer hochragcnder
Medianaufsatz ausgebildel. Auf ungefahr einem Drittel seiner Lange
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hat diesel' Medianaufsatz 2 schrage, an den Htindern gefranste und mit
vielen Barstehen bedeekte Seitenarme, und median weist er cine lamellenartige Verlangerung auL Von del' Seite aus gesehen (TaL 12 B),
erseheint diese Lamelle naeh vorn gebogen und am Ende wie cine
Sichel zugespitzt; an del' Vorderseite ist sio mit einom krtiftigen und
spitzen Zahn versehon. l'\aeh vorn hin wird dol' MedianaufsaLz wie
aueh bei don anderen Arten del' GaLtung Bulgarosorna dmeh ein Triangulum fortgosotzt. Boi vorliogendor Art ist das Triangulum stark
vorltingert und hat einen abgorundeten Proximalwinkol (TaL 12 C).
Apikal hat das Triangulum 2 harnehentihnliehe Anne, die mit langen
BorsLon hedeekt sind. Median woist das Triangulum einen longitudinalen \"ulsL auf, del' von langen BorsLon hodeekt ist und del' dio apikalo Linie tiherragt. Das Triangulum wird nahozu auf seiner ganzen
Oherfltiehe von BarsLehen hedoekt.
Vorn weist das SyneoxiL eino ahnliehe Struktur auf wio dio von B.
bureschi und B.ocel/alum. Wir mach Len jedoch erwahnen, daD sieh die
hoiden eoxalen Kissen apikal nieht in 2 Harnehon vorltingorn, sondorn
daD nm dio boidon Lappen vorhanden sind, die an ihrem Hinterteil je
cine langliche OfTnung aufweisen, deren Htindm' miL vielen Barstehen
versehen sind.
Die SeiLentoile del' Gonopoden, die TelopodiLen, erseheinen, von del'
Seite aus gesehon, deuLlieh in 3 Lappon geteilt (TaL 12A). Dol' vordere
Lappen isL lang, terminal zum modianon Toil gebogen und mit langen
Borston bedeekt. Del' hintere Lappon ist apikal abgerundeL und miL
violen vVarzehen und BarsLehon bedeekt. Del' mediane Lappen ist ktirzer und obenfalls apikal abgorundeL und von diehten Darstehen bedeckt. Betraehtet man die VordorsoiLe del' Gonopoden (TaL 11 A), so
kann man schon, daD sieh die vorderon Lappen dol' TolopodiLen apikal
vorsehmtilern und zur medianen Linie hin biegon, wobei sio sieh einandor nahern. In ihrom miLLloren Teil troLen die Telopodile miL jo
einer stark ehilinisiorton Spilzo hervor, und in ihror basalen HaHto
vorltingern sio sieh zur medianen Linie hin tiber das Syneoxit in je
cine dUnne Lamelle. Dioso Lamellon ragen apikal tibm' das Triangulum
in je eine Spitzo, die am Hando miL Borsten versohon sind.
BetraehLot man die Tolopodito auf ihrer Innonseite (TaL 12 D), so
ersehoinL in del' l\litte eine dUnno, am Ende zugospiLzto, naeh vorn gehogeno Lamelle, die an ihrem hinteren Hand miL einem langen Sporen
vorsehon ist. Del' hinLoro Lappon wird auf seiner Innenseito im disLalon
vorderen Teil von langon Ztihnen bodoekt, dio naeh vOI'n ausgeriehtet
sind.
Das SLerniL del' vorderon Gonopodon hat vorn oino tihnliehe SLruktm wio das von B.ocel/alum. Dei dol' Art B. meridionale gibL es jedoeh
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ein medianes Feld, yon Wiirzehen bedeekt, das abel' nieht in einem
3eekigen Zipfel hervortritt, wie dies bei B. bureschi del' Fall ist.
Die hinteren Gonopoden (TaL 5 H) sind denen yon B. ocellatllln iilmlieh. Die iillf3eren ForLsiiLze sind jedoeh bei yodiegender Art 2malliingel' als die inneren, leiehL gebogen, am Ende breiLer und miL mehreren
Ziihnen yersehen.
Vorkommen
lind Material:
Holde "Imamoya dllpka" im Hhodopcgebirge, Stidblilgarien, 4 66, 5 W, 23 Larven, 27. VI. 1966, leg.
Tr. Orghidan lind Anca Burghele-Balaceseu.

Zoogcographischc

Ectrachtungcn

Wie wir in ciner frtiheren Mitteilung aufgezeigt haben3), gehoren dic
bedelltendsten,
ech t troglobionLen Diplopoden del' Balkanhalbinsel
und des KarpaLengebieLes ZUI' UnLerordnllng Ascosperrnophora. Aus
den Holden diesel' Cebiete sind VerLreter del' Familien Attemsiidae,
Scutogonidae, A nthogonidae, J1l acrochaetosornidae lind A ntroleucosornidae bekannt.
Verfolgen wir die VerbreiLung del' Ascospermophoren in den Hohlen
del' Balkanhalbinsel, dann konnen wir eine ofTensichtliche Teilung zwischen dem OsLen lind dem Westen del' Balkanhalbinsel festsLellen, wobei als Crenze zwischen diesen Gebieten die Linie Moraya-Vardar
angesehen werden kann. 1m tibrigen sind die Karstgebiete des westlichen
Teils del' Balkanhalbinsel,
die sieh wie ein breiLes Band enLlang del'
Julisehen Alpen und del' ganzen Dalmatischen KUsLe dahinziehen, von
den KarsLgebieten des Ostens durch eine ausgedehnte karstfreie Zone
getrennt. Diese Trennllng del' KarsLgebiete wie auch ein verschiedener
hisLorischer Verlauf del' Besiedlung diesel' GebieLe bilden die Grundlage del' Untersehiede, die wir bei del' VeI'breitling del' troglobionLen
Aseospermophoren auf del' Balkanhalbinsel fesLstellen. So sind die 1"amilien Atternsiidae, Scutogonidae, Anthogonidae lind Macrochaetosornidae in den Hohlen del' westliehen Balkanhalbinsel yertreLen, wiihrend
die Familie Antroleucosomidae nul' in del' osLliehen Balkanhalbinsel lind
den Stidkarpaten hOhlenbewohnende VerLreLer haL.
Die Familie Attemsiidae, die in den osLliehen Alpen lind im NordwesLen del' Dinaren yerbreiteL ist, hat viele VerLreter, die alls Hohlen
bekannL sind, doeh handelL es sieh nieht urn blinde, cehte troglobionLe
3) 1. Tabaearu:
Einige Bemerkungen
tiber die VerbreiLung del' Hiihlendiplopoden del' BalkanhallJinsel
und del' KarpaLengebieLe. Mitteilung lJeim
IV. InLernalionalen
Kongress fUr Speliiologie, Postojna-Ljubjana-Dubrovnik,1965.
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Formen, sondern mehr 11m troglophile Formen. Die Familien Scutogonidae lind Anthogonidae umfassen sowohl hohlenbewohnende
als
auch an del' Oberflache lebende Arten, die aus dem "Westen Europas
bekannt sind, und am nordwestlichen Winkel del' Balkanhalbinsel ist
jede diesel' Familien durch je eine endemisch echte troglobionte Gattung vertreten, und zwar die Familie Scutogonidae durch die Gattung
VerhoeOeuma mit einer einzigen Art aus einer Hohle yom Triglav (Julische Alpen) und die Familie Anthogonidae durch die Gattung Acherosoma mit zahlreichen Arten, die in den Hohlen del' nord lichen Dinaren
verbreitet sind. Die Familie llfacrochaetosomidae umfaDt nur eine Gattung, M acrochaetosoma, mit hohlenbewohnenden
Arten, die in den
mittleren und sUdlichen Dinaren (Bosnien, Herzegowina, Dalmatien)
verbreitet sind.
Die ostlich del' Linie Morava- Vardar bekannten troglobionten Ascospermophoren, lind zwar sowohl die aus dem ostlichen Teil Serbiens,
dem Balkangebirge, Hhodopegebirge, als auch die nordlich del' Donau
aus dem Banater-Gebirge und den SUdkarpaten, gehoren ausschlieDlich zur Familie del' Antroleucosomidae.
Laut bisher bekannter Daten haben die Vertreter del' Familie Antroleucosomidae folgende Verbreitung:
Gattung Antroleucosoma Verh. 1899
Untergattung

ANTROLEUCOSOiVIA

s. str.

A. (A.) banatiCllm Verh. 1899 - Hohle "Pe~tera Mare dela Soroni~te"
nahe dem Badeort Baile Herculane (Herkulesbad),
Banat, Humanien (Verhoefi' 1899, S. 138).

(= Tatarzy-Hohle)

Untergattung

HETElWANTROLEUCOSOMA

Ceuca 1964

A. (H.) spelaea Ceuca 196/1 - Holde "Pe~tera dela Piatra Arsa din
CeI'Di~oara" (Biospeologica 1089), Dod Sohodol, Gemeinde Pocruia,
O1tenien, Humanien (Ceuca 1964, S. 93).
Gattung ProdiCIIS Attems 1899
Untergattung

P RODl C US s. str.

P. (P.) hispidulllS (Silvestri) 189/1 mit zahlreichen Unterarten:
P.
( P.) hispidlllllS hispidlllllS (Silv.) 1894, P. (P.) hispidulus napolitanus
(Attems) 1899, P. (P.) hispidulus appenninomm (Verh.) 1930, P. (P.)
hispidulus ischianus Verh. 1940, P. (P.) hispidulllS hiemalis Verh.
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1941, P. (P.) hispidulus relictus Verh. 1942, P. (P.) hispidulus qUel"cuum Verh. 19t12, P. (P.) hispidulus rotaranus Verh. 19t13, P. (P.)
hispidulus jissus Verh. 1951, P. (P.) hispidulus sorattinus Verh. 1951,
P. ( P.) hispidulus epomeanus Verh. 1952 - Diese Art ist in Italien von
Umbria his Campania einschliel3lich del' Inseln Ischia und Capri verhreitet (siehe C. Strasser 1958, S. 142).
P. (P.) attemsi attemsi Verh. 1900 - Bekannt aus SUdfrankreich
(nahe Toulouse) und aus Italien von del' Toscana und Homagna im
Norden bis Monti Albani und Monti Sahini im Sliden (siehe C. Strasser
1958, S. 142; J.-P. 1'Iauries 1960, S. 100).
P. (P.) attemsi macchiae (Verh.) 1930 - Oberhalh Porto S. Stefano
am Mte. Argentario (VerhoefT 1930, S. 311).
P. ( P.) meridionalis (Silv.) 1897 - Sicilia (Messina) (siehe C. Strasser
1958, S. 142).
Untergattllng

HELLASDICUS

Verh. 1940

P. (ll.) penteliconus Verh. 1925 - Pentelikon-Attika,
(VerhoefT 1925, S. 93).
Untergattung

OSJlfANDICUS

Griechenland

Strass. 1960

P. (0.) bilseli Verh. 1940 - Istambul (VerhoefT 1940, S. 28).
P. (0.) halophilus Verh. 1940 - NordkUste des Marmarameeres
von KlicUk Cekmece, Tlirkei (VerhoefT 19/10, S. 29).

UntergatLung

BALJ(ANDICUS

P. (B.) albus Strass. 1960 - Hohle "Pticata
I-fohle Kumanica hei Cerni Osam, Bulgarien
1962, S. 452).
Gattung

nahe

Strass.1960
dupka" bei Trojan und
(Strasser 1960, S. 117;

Bulgarosoma Verh. 1926

B.bureschi Verh. 1926 - Holde Ledenika bei Vraca, Schacht Reznjovete auf den Vracanska planina, I-lOhle Kitova Kukla beim Dorf
Druzevo, Schacht Nevestina propast bei Vraca, Bulgarien (VerhoefT
1926, S. 72; Strasser 1966, S. 344).
B.crucis Strass. 1960 - Hohle "Ravanicka Pecina" beim Dod H.avanica am Westfuf3 del' Kucaj-planina ostlich von Cuprija und Bohlen
"Pecina Vernjikica" und "Zlotska Pecina" bei Zlot in Ost-Serbien
(Strasser 1960, S. 123; 1962, S. 452).
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B.crllcis lazare()ensis Ceuca 1964 - Hohle "Lazareva pecina", nicht
weit von Zlot (Biospeologica 956) (Ceuca 1964, S. 41).
B. rhodopinllm Strass. 1966 - Hohle Erkjuprija beim Dorf Mostovo
im Zentral-Rhodopegebirge,
Bulgarien (Strasser 1966, S. 348).
B.ocellatllm n. sp. - Bohlen "Pe~tera Bohui" und "Pe~tera PonorPlopa" in del' Umgebung del' Stadt Anina, Banat, Rumanien.
B.meridionale n. sp. - Hohle "Imamova dupka", Rhodopegebirge,
Bulgarien.
Gattung Paraprotlicus
P. penicillatlls Attems
(Attems 1902, S. 588).
Gattung

Verh. 1940

1902 - Aselakia-Wald

in Askiphu,

Kreta

Bulgardicus Strass. 1960

B.trantee()i Strass. 1960 - Hohle "Bankowitza"
NW-Bulgarien (Strasser 1960, S. 112).

hei Karlukowo

in

Gatlung Dacosoma n. g.
D.motasi n. sp. - Hohle "Pe~tera Arnautilor" und Bohlen Nr. 1,2
und 3 in del' Comarnici-Schlucht, nordwestlich des Badeortes Olane~ti,
Rumanien.
Aus ohenstehenden Angahen ist zu ersehen, daB die Familie Antrolellcosomidae in den l\Iittelmeergebieten yom Sliden Frankreichs his in
den europaischen Teil del' Tlirkei verbreitet ist; del' am slidlichsten
gelegene Punkt ihrer Verbreitung ist die Insel Kreta, und die Nordgrenze befindet sich in den Slidkarpaten. Diese Familie umfaf3t, \Vie
wir gesehen haben, eine weitverbreitete Gattung, ProdiClls, die sich in
/1 Untergattungen
teilt: Prodiclls s. str. mit 3 Arten, die im Sliden
Frankreichs, del' italienischen Halhinsel, den Inseln Ischia, Capri und
Sizilien verbreitet sind; JJ ellasdiclls Verh. mit 1 Art in Griechenland;
Osmandiclls Strass. mit 2 Arten im europaischen Teil del' Tlirkei und
BalkandiClls Strass. mit 1 Art aus dem mittleren Balkangehirge.
Die anderen Gattungen hahen eine wesentlich weniger umfangreiche
Verbreitung. Die Gattung Paraprodiclls Verh. ist mit 1 Art von del'
Insel Kreta bekannt und die Gattllng Blligardiclls Strass. mit nur
1 Art aus dem mittleren Balkangebirge. Die Gattung Blligarosoma
Verh. mit 5 Arten ist aus dem Hhodopegebirge, dem westlichen Balkangehirge, den Karpaten slidlich del' Donau (dem Gebiet zwischen
Moravatal und Nisava- Timoc- Korridor) und dem Banater-Gebirge hekannt. Die Verbreitung del' Gattung Blligarosoma liberschreitet ostlich
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nieht den Korridol' Timi~-Cel'lla in den Siidkarpaten;
hingegen sind
fOr die Karstgebiete del' Siidkarpaten die Gattungen Antrolellcosoma
mit 2 Arten und Dacosoma mit J Art endemiseh.
Die Gattungen Antrolellcosoma,
Biligarosoma, Dacosoma, BiligardiCIlS und die Untergattung
Ballcandicus (Gattung Prodiclls) sind aussehIieBIieh aus I-Iohlen bekannL Mit I3estimmtheit troglobionte, blinde
Arten sind: A ntrolellcosoma (A.) banaticum, A. (11eteroantrolellcosoma)
spelaea, Dacosoma rnotasi, Biligarosorna bllresc1zi, B. crllcis und B. meridionale. \Vas die Art Blligarosoma ocellatllrn anbeIangt, so konnen wir,
trotzdem sic pigrnentierteOeellen aufweist, inAnbetraehtder
Depigrnentierung des Karpel's und del' Tatsaehe, daB sie aussehlief31ieh in Holden
angetrofi'en wlll'de, behaupten, daB sic ebenfalls eine troglobionte Art
ist. Es ist moglieh, dal3 die Situation bei del' Art ProdicllS ( Bal/wndiCllS) alblls die gleiehe ist.
Somit hat die FamiIie A ntroleucosomidae
hohlenbewohnende
Vel'treter nm in del' ostliehen II iilfte del' BalkanhalbinseI beziehungsweise
im Westen Bulgariens (in den westliehen llnd mittleren Balkangebirgen
und im Hhodopegcbirge), im ostliehen Teil Serbicns (den Kal'paten
siidlieh del' Donall) llnd nordlieh dcI' Donau im Siidwestcn Humiiniens
(im Banater-Gebirge und dcn Siidkarpatcn bis WIll Olt-FluB). Wic wir
gezeigt habcn, sind in diesen Gebietcn die Antrolelleosomiden die einzigen troglobionten Vertrcter del' Unterordnung Ascospermophora.
In
Anbctraeht del' Konzentricl'ung von Strukturtypen
ist es rnoglieh, dal3
das ostbalkanisehe Gebiet aueh das DifTerenziel'Ungs- und VerbrcitungszentruIII dcl' Farnilie A ntrolellcosomidae gewesen ist.
Die Vel'brcitung del' Antl'oleueosomiden
in dcn Siidkarpaten
wie
aueh die dcr trogloLionten Colcopteren (Jeannel 1931, S. 53; 1943,
S. 177) iibersehreitct das Olt-Tal nieht naeh Ostcn. Wir IIIiissen jedoeh
bemcrkcn, dal3, wiihrcnd andere Gruppen von hohlenbcwohnenden
Arthropoden (CoIeoplera-Batiseinae
und Trcehinae, Isopoda- Triehoniseidae, DipIopoda-TyphloiuIini)
aueh nordlieh des i\flll'e~-Tales in
den I-Iohlcn des 13ihargebirges vertreten sind, die Verbreitung del'
A ntrolellcosomidae die Siidkarpalen als nordliehe Grcme nieht iibersehreitct. Somit bilden im Osten Europas die Siidkarpaten die nordliehste Grcnze del' VCl'breitung del' troglobionten Aseospel'mophor'cn.
\Venn wil' dic I-Iohlenfauna del' Siidkarpaten
und des Banatcl'Gebirges in ihl'cn phyletiseh-zoogcogl'aphisehen
Bezicllllngen untel'suchen, so konncn wir hel'vorhebcn, daB, wiihl'cnd die eavel'llieolen Coleoptel'cn Batiseinae und Treehinae diescr Gebiete (so wie die aus dem
Bihargebirge) ihrcn Urspl'ung in dcn mittleren Dinarcn haLen (JeanneI
1943, S.l72, 203), die eavernieolen Diplopoda Aseospcrmophora Affinitiitcn mit dcnen del' Hhodope- und Balkangebirge aufweisen.
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ZUSAJ\IM ENFASSUNG

Die Familie Antroleucosomidae ist im i\Iillelmeergebiet
yom Siiden Frankreichs bis in den europiiischen Teil del' Tiirkei verbreitet; del' am siidlichslen
gelegene Punkt ihrer Verbreitung
isl die Insel Kreta, und die Nordgrenze
befindet sich in den Siidkarpaten. Aus diesel' Familie sind bis jelzl folgende
Galtungen bekannt: Antroleucosoma Verh. (mit den Unlergallungen
Antroleucosoma s. str. und IIeteroantroleucosoma Ceuca), Prodieus Attems (mil den
Untergallungen
Prodicus s. str., Hellasdicus Verh., Osmandicus Slrass. und
Balkandicus Strass.), Bulgarosoma Verh., l'araprodicus Verh. und Bulgardicus Strass.
In del' vorliegenden Arbeit wird cine neue Gallung Dacosoma mit del'
Art D. motasi aus Hohlen von den Siidkarpalen
beschrieben sowie 2 neue
Bulgarosoma-Arten, und zwar ll. ocellatum n. sp. aus Hohlen des BanalerGebirges und ll. meridionale n. sp. aus cineI' Hohle des Rhodopegebirges.
Ebenfalls ist die Beschreibung
del' Arlen Antroleucosoma banaticum Verh.
1899 und Bulgarosoma bureschi Verh. 1926 ergiinzt auf Grund del' Untersuchung von ?llaterial aus Bohlen, aus denen sic urspriinglich beschrieben
wurden. Zugleich ist ein Bestimmungsschliissel
fiir die Gattungen del' Familie Antroleucosomidae sowie ein Bestimmungsschliissel
fiir die Arten del'
Gallung Bulgarosoma aufgestellt.
Laut del' bisher bekannten
Daten hat die Familie Antroleucosomidae
hohlenbewohnende
Vertreler in den Siidkarpalen,
wesllich des Olt-Flusses
(Antroleucosoma banaticum, A. [Ii.) spelaea, Dacosoma motasi). im BanalerGebirge (Bulgarosoma ocellatum), in den. Karpalen siidlich del' Donau beziehungsweise aus dem Gebiel zwischen dem Morava-Tal und dem NisavaTimoc- Korridor (Bulgarosoma crusis), im Balkangebirge
(llulgarosoma bureschi, Bulgardicus tranteevi, Prodicus [IJalkandicus) albus) und im Rhodopegebirge (Bulgarosoma rhodopinum und ll. meridionale). In diesen Gebieten
sind die Antroleucosomiden
die einzigen troglobionlen Verlreter del' Un lerordnung Ascospermophora. Es ist zu bemerken, daJ3 die Verbreilung
del'
cavernicolen Antroleucosomiden
nach Westen die Linie Morava-Vardar
und
nach Norden die Siidkarpaten
nichl iiberschreitet.

RESU?llE
La famille des Antroleucosomidae est connue dans la regIOn mediterranee nne ; son aire de dispersion s'y elend du Sud de la France it la partie
europeenne de la Turquie, limitee qu'elle esl au Nord par les Carpates meridionales et au Sud par l'ile de Crete. Jusqu'it present celle famille elait representee par les genres suivants:
Antroleucosoma Verh. (avec les sousgenres Antroleucosoma s. str. et Heteroantroleucosoma Ceuca), Prodicus Atterns (avec les sOlls-genres Prodicus s. str., Hellasdicus Verh., Osmandiclls
Strass., et Balkandicus Strass.), Bulgarosoma Verh., Paraprodicus Verh.
el llulgardieus Strass.
Dans ce travaill'auteur
decrit un nouveau genre Dacosoma avec l'espece
D. motasi n. sp. des grottes des Carpates meridionales ainsi que deux nouvelles especes de Bulgarosoma, it savoir ll. ocellatum n. sp. des grolles des
l\lonls du Banat et B. meridionalis n. sp. d'une grolle du Mont Rhodope ;
de plus il complete la description des especes Antroleucosoma banaticum
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Verh. 1899 el Bulgarosoma bureschi Verh. 1926 en se basan l sur l'eLude de
maleriel provenanl des groLLes d'ou on les avail decriles initialemenL. L'auteur eLablil en meme temps, une cle de deLermination pour les genres de la
famille.llntroleucosomidae
ainsi qu'une cle pour les espcces du genre Bulgarosoma.
Selon ce que l'on connait jusqu'iJ. present, la famille Antroleucosomidae
possede des representanLs
cavernicoles dans les Carpates meridionales
iJ.
l'Ouesl de l'Olt (Antroleucosoma
banaticum, A. [II.) spelelaea, Dacosoma
motasi), dans les Mon ls du Banat ( Bulgarosoma ocellatlUn), dans les Carpales
du Sud du Danube, c'esL-a-dire dans la region comprise enLre la vallee de la
Morava eL Ie couloir Nisava-Timoc
(Bulgarosoma crucis), dans les Monls
Balkans ( Bulgarosoma bureschi, Bulgardicus tranteervi, ProdicllS [ Balkandicus) alb us) et dans Ie Monl Rhodope (Hulgarosoma rhodopinlUn et Bulgarosoma meridionale).
Dans ces regions les Antroleucosomides
sonL les seuls
represenlants
troglobies du sous-ordre Ascospermophora.
II est a remarquer
que la dispersion des Anlroleucosomides
cavernicoles
ne depasse pas a
l'Ouest la ligne J'liorava-Vardar et ni au Nord celle des Carpates meridionales.
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DEI1 TAFELN
TAFEL

1 (1)-13 (13)

1 (1)

Dacosoma motasi n.g.n.sp. cJ (Hohle "Pe~tera Arnautilor").
A - Antenne;
B -15. Segment, Dorsalansicht;
C - dasselLe, von hinLen gesehen; D -linkes
1. Bein, von vorn gesehen; E - Grundteil des 8. Beinpaars, von hinten gesehen; F - rechte I-liilfLe des Grundteiles des 9. Beinpaars, von hinLen gesehen.
TAFEL

2 (2)

Dacosoma motasi n.g.n.sp. cJ (I-Iohle "Pe~tera Amrmtilor").
A - rechtes
3. Bein, von hinten gesehen; B - rechtes ~. Bein, von hinLen gesehen; C linkes 5. Bein, von vorn gesehen; D - lir.kes 7. Bein, von vorn gesehen.
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3 (3)

Dacosoma motasi n.g.n.sp. 0 (Hohle "Pe~tera ArniiutiIor"). A - vordere
Gonopoden, von vorn gesehen; B - dasselbe, von hinten gesehen.
TAFEL

If

(1,)

Dacosoma molasi n.g.n.sp. 0 (Hoh'le "Pe~tera Arniiutilor").
A - vordere
Gonopoden,
Seitenansicht;
B - Gonocoxite, Seitenansicht;
C - vordere
Gonopoden nach Entfernung del' Gonocoxite, von vorn gesehen.
TAFEL

5 (5)

A-C - Antroleucosoma banaticum Verh. O. A - hintere Gonopoden, von
vorn gesehen; B - Endhiilfte des Sternitfortsalzes
in Seitenansicht;
C - dasselbe, von hinten gesehen. D und E - Dacosoma molasi n.g.n.sp. 0 (Hohle
"Pe~lera Arniiutilor").
D - hintere Gonopoden, von vorn gesehen; E - Endhiilfte des Sternitfortsatzes
in Seitenansicht.
Fund G - Bulgarosoma ocellalum n.sp. 0 (HOlde "Pe~tera Bohui"). F - hintere Gonopoden, von hinten
gesehen; G - dasselbe, von vorn gesehen. H - Bulgarosoma meridionale
n.sp. 0, rechte Hiilfte del' hinteren Gonopoden, von hinten gesehen.
TAFEL

6 (6)

Anlroleucosoma banaticum Verh. O. A - vordere Gonopoden, von vorn
gesehen; B - dasselbe, von hinlen gesehen; C - dasselbe in Seitenansicht;
D - linke Hiilfte del' vorderen Gonopoden, von del' Innenseite gesehen.
TAFEL

7 (7)

Bulgarosoma bureschi Verh. O. A - vordere Gonopoden,
B - dasselbe, von hinten gesehen.
TAFEL

von vOl'n gesehen;

8 (8)

Bulgarosoma bureschi Verh. O. A - vordere Gonopoden, Seitenansicht;
B - II1edianaufsatz del' vorderen Gonopoden, Seitenansicht;
C - dasselbe,
von vorn gesehen; D - linker Telopodit del' vorderen Gonopoden, von del'
I nnensei te gesehen.
TAFEL

9 (9)

Bulgarosoma ocellatum n.sp. 0 (Hohle "Pe~tera Bohui"). A - vordere
Gonopoden, von vorn gesehen; B - dasselbe, von hinten gesehen.
TAFEL

10 (10)

Bulgarosoma ocellalum n.sp. 0 (Hohle "Pe~lera Bohui"). A - vordere
Gonopoden, Seitenansichl;
B - Medianaufsatz
del' vorderen Gonopoden,
8eitenansicht;
C - dasselbe, von vorn gesehen; D - linker Telopodit del'
vorderen Gonopoden, von del' Innenseile gesehen. ,
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TAFEL

11 (11)

Bulgarosoma meridionale n.sp. c!. A - yordere Gonopoden, yon yorn gesehen; B - dasselbe, yon hinten gesehen.

TAFEL

12 (12)

Bulgarosoma meridionale n.sp. c!. A - yordere Gonopoden, Seitenansicht;
B - Medianaufsatz der yorderen Gonopoden, Seitenansicht; C - dasselbe,
yon yorn gesehen; D - linker Telopodit der yorderen Gonopoden, yon der
Innenseite gesehen.

TAFEL
Verbreitungskarte

13 (13)

der Familie Antroleucosomidae.
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